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Abstract: Red swamp crayfish, Procambarus clarkii have immigrated since 2009 into one habitat of the 
Japanese newt Cynops pyrrhogaster that we observed from 1999 to 2002 in Hiroshima Prefecture, Japan, 
so we studied the habitat again in December 2012. The observed number of individuals of C. pyrrhogaster 
in 2012 and their catch per unit effort as relative density tended to decline, and 93.9% of males and 72.7% 
of females showed injury. In another habitat that P. clarkii has invaded since 1993, C. pyrrhogaster showed 




























































アカマツ Pinus densiflora 林（10000 m2）と湿
地（500 m2）で構成されている．湿地は1992
年から隣接する川から導水するなどして管理
された（Marunouchi et al., 2002）．両生類は




アオガエル Rhacophorus schlegelii の生息も確
認されている．アメリカザリガニは1993年に
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Fig. 1.  Monthly maximum of observed numbers of individuals of Cynops pyrrhogaster from 1997 to 2002 in 




Fig. 2.  Monthly maximum of observed numbers of individuals of Cynops pyrrhogaster and monthly mean of water 




Fig. 3.  Observed numbers of individuals of Cynops pyrrhogaster, Procambarus clarkii and observed water 
temperature during December in Hiroshima University Fureai Biotope. Solid and open circles and open squares 
show Cynops pyrrhogaster, Procambarus clarkii and water temperature respectively. Upper rhombs and lower 


















































Fig. 4.  Catch per unit effort (CPUE, caught numbers 
of individuals/(persons × hour)) ont the first day 
of collection during late December in Hiroshima 
University Fureai Biotope. Solid and open circles 




Fig.  5. Procambarus clarkii holding a carcass of Cynops 














































歳であり（Marunouchi et al., 2000），愛媛県
表１．12月下旬の採集調査初日に採集されたアカハライモリの負傷個体数．























1999-12-24  30  1  31  3.2  5 2  7 28.6
2000-12-25 131  1 132  0.8 16 0 16  0.0
2001-12-26 117  1 118  0.8 25 0 25  0.0
2012-12-30   2 31  33 94.0  3 8 11 72.7
表２．アカハライモリの負傷部位別の個体数．各部位だけ負傷している個体数は括弧内に示す．
Table 2. Numbers of individual Cynops pyrrhogaster divided by injuries. Numbers of individuals only injured in 




















December in 1999, March and December in 2000 and 2001 3（3） 11（11）  0（0） 14 0（0） 5（5） 0（0） 5
































Table 3.  Measurements of Cynops pyrrhogaster, snout-vent length (SVL), tail length (TL), body weight (BW), 


















































No Data No Data

























Fig. 6.  Status of injuries of Cynops pyrrhogaster. A 
female missing a snout and left forearm (A). A male 
missing a snout and injured forearm and serrated tail 
(B). A male missing the tip of the third finger of the left 






































































































































































Gamradt, S. C., L. B. Kats, and C. B. Anzalone. 1997. 
Aggression by non-native crayfish deters breeding 








































Marunouchi, J., T. Kusano, and H. Ueda. 2002. 
Fluctuation in abundance and age structure of a 
breeding population of the Japanese brown frog, 
Rana japonica Günther (Amphibia, Anura). Zool. 
Sci. 19(3): 343-350.
Marunouchi, J., K. Tsuruda, and T. Noguchi. 2003. 
Cynops pyrrhogaster (Japanese Newt): predation 
by introduced Rana catesbeiana  (Bullfrog). 
Herpetological Bulletin 83: 31-32.
Marunouchi, J., H. Ueda, and O. Ochi. 2000. Variation 
in age and size among breeding populations at 
different altitudes in the Japanese newts, Cynops 






Nagai, K. and T. Oishi. 1998. Behavioral rhythms of 
the Japanese newts, Cynops pyrrhogaster, under a 
semi-natural condition. Int. J. Biometeorol. 41: 105-
112.
西原昇吾・苅部治紀．2010．水辺の侵略的外来種
排除法．p. 179-200．鷲谷いづみ・宮下直・西廣
淳・角谷拓（編）保全生態学の技法　調査・研
究・実践マニュアル．東京大学出版会，東京．
小賀野大一・吉野英雄・八木幸市・田中一行・笠
原孝夫．2015．房総半島の溜池に生息するニホ
ンイシガメの危機的状況．爬虫両棲類学会報　
2015（1）：1-8．
大森信．1986．アメリカザリガニ渡来考．採集と
飼育　48（6）：253-255．
尾崎煙雄．1999．カエルの思い出．p. 88-99．尾崎
煙雄・長谷川雅美（編）平成11年度特別展　カエ 
ルのきもち展示解説書．千葉県立中央博物館，
千葉．
斎藤和範・蛭田真一．1995．北海道に生息してい
たアメリカザリガニ Procambarus clarkii．旭川
市博物館研究報告　1：9-12．
酒向昇．1987．食用蛙とアメリカザリガニ―その
渡来年をめぐって．採集と飼育　48（6）：396-
397．
塩谷暢生．2004．アメリカザリガニのためトウキョ
ウサンショウウオの産卵場がまた消えそうだ！
http://www.comp.metro-u.ac.jp/~tamo/salamander/ 
jouhou4.htm
鈴木大・會津光博・菊水研二．2015．アライグマ
爬虫両棲類学会報　2015（2） 107
の食害を受けたと考えられるニホンイシガメ．
爬虫両棲類学会報　2015（1）：15-17．
竹内将俊・稲垣仁太・横山能史．2011．トウキョ
ウサンショウウオ幼生の生存に及ぼすアメリカ
ザリガニの影響．環動昆　22（1）：33-37．
多紀保彦（監）．2008．日本の外来生物．平凡社，
東京．479 p.
宇都武司．2011．ふれあいビオトープ（旧工学部
ビオトープ）の観察．広島大学技術センター報
告集　7：71-76．
